




What Do We Learn from ALSPAC 




The United Kingdom is widely recognized as a world leader in the production of longitudinal research resources and their 
use in the analysis of developmental and life course processes. I would like to introduce a unique population based longitudinal 
cohort study called ALSPAC (Avon longitudinal Study of Parents and Children) as a visiting report on 28th November 2006. 
My visit to Bristol University was supported by the Government Study Group of Prof. Utsugi (Chief investigator) concerning 
‘Ethical Issues of Secondary Use of Health Information.’ Most of data prepared for writing this issue were mainly obtained 

























米国では、National Research CouncilとInstitute of 
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追 加 さ れ て 貴 重 な 資 源 と な っ て い る。（Int. J. of 
Epidemiolo, 2006; 35: 549-552）
3.	1958	Birth	Cohort	(National	Child	Development	
Study)	





いる。（Int. J. of Epidemiolo, 2006; 35: 34-41）
4.	1970	Birth	Cohort	Study	
　	www.cls.ioe.ac.uk






















































































る “ Journal of Pediatric and Perinatal Epidemiology”を
創刊しchief editorを 25 年間続けている。彼女は 1961 年
にオックスフォード大学を卒業、医療統計学者・疫学者
として、前述した1958年、70年の国の出生コホート研究




















究・循環器の専門家である。executive manager のMs. 
Lynn Molloyは看護師のバックグランドを持つが研究管


















出産予定日が 1991 年 4 月 1 日から 1992 年 12 月 31 日ま
でにあった 14,541 人の妊婦がこの研究に登録された。こ
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しかし、従来の ‘local committee’ の役割は主として臨
床試験の審査への関与であった。そのためnon-invasive 
な疫学調査には関与したことがなかった。しかし、1991年





（Ethical principles for the conduct of human subject 
research: population based research and ethics. Law, 
Medicine and Health Care 1991; 19: 191-201）の見解によ
ると、‘person dominated medical ethics’ という今までの
個人を中心とした倫理原則を集団に当てはめることは不
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ついては伝統的にGeneral Medical Council （GMC）に委
ねられていた。その後、国務大臣の諮問機関として、PIAG


















立ゲノム研究センタ （ーNational Center for Genome 
Research）の倫理問題Working Group によれば、ハイ



























Clinic に招待される。 7 歳児で 8500 名が参加、8 歳児が


























Administrative data is available to administrators 
not to researchers or collaborators.
Research data is available only to researcher or 
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の）が 700 集められた。“trio” の検体は 貴重である。
ALSPACでは表面に現れている形質のほかに遺伝子型
も含めて人集団を分けて考えている。遺伝子型の解析に
よ り 分 離 比 歪 曲 現 象 解 析 ‘segregation distortion 





























ェノーム･スキャン ‘Phenome scan’ してみる。そうすれ




















・Data base of Population-based Child Health 
Computer Records, 
・Maternal dental records 


















































ALSPACのホームページには ‘Working towards a 
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